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Podostemaceae are an aquatic annual angiosperm family distributed in the tropics and subtropics. The 
plants grow and strongly adhere on rock surfaces submerged in fast-running water in the rainy season, and 
flower and set fruits when they are exposed to the air during the dry season. In Japan there are two genera 
and six species including three endemics, though all of the six and two other species were considered endemic. 
In recent explorations in Thailand more than 40 species were found, i.e., four times as many as the 10 spe-
cies previously recognized, suggesting a potentially richer biodiversity. More than half of about 54 genera in 
Podostemaceae are mono- or bispecific, indicating outstanding differences between species. Enigmas in the sys-
tematics, biogeography, and body-plan morphology are reviewed.
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は，日本にはカワゴケソウ属 Cladopus の 4 種，カ
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ることもある。近隣地域での調査研究から，カワ
ゴケソウ C. japonicus Imamura はマノセカワゴ
ケソウ C. doianus Koidz.，トキワカワゴケソウ C. 
austrosatsumensis Koidz.，および中国福建省の C. 
chinensis（H.C.Chao） H.C.Chao と同種，タシロ
カワゴケソウ C. austro-osumiensis Kadono & N. 
Usui は C. fukienensis（H.C.Chao） H.C.Chao と
同種であることがわかった（表 1，Kato 2008）。ま




モ H. koribanum Imamura ex Nakay. & Mina-




ウスカワゴロモ H. floribundum Koidz. がまたそ













1999 年 1 月にはじめてタイでカワゴケソウ科を調
査した。そのとき，「タイ国植物誌」のカワゴケソ
ウ科を担当することになり，以来，調査と研究を続




である。かつてタイには 7 属 10 種が分布するとい
われていたが（Cusset 1992），目下 10 属 43 種が
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めた（Les et al. 1997, Ueda et al. 1997, Soltis et 








カワゴケソウ科は世界に 50 属以上・300 種以
上が知られている（表 2；Cook and Rutishauser 
2007, Kato and Koi 2009）。十数年前は約 270 種
とされたが，新種が多く発表され今後も増えそう
だ。平均して属は小さく，1996 年当時，最大の属
（Apinagia, Ledermanniella）でも 50 種と 46 種，
次に大きい属（Marathrum, Rhyncholacis）は 25
種である。Polypleurum（18 種）とカワゴロモ属（14




































Indotristicha ramosissima（Wight） P.Royen と







かにする上で興味深い新種D. gracilis C.J.Mathew, 
Jäger-Zürn & Nileena が発見された（Mathew et 
al. 2001）。 こ の 種 は Indotristicha ramosissima
などと同様，匍匐するリボン状の根をもっている。
一方，その両側に生じるシュートは小型ながら葉状
であり，D. zeylanica に似ている。私たちは，D. 
gracilis が両種と姉妹群であり新属 Indodalzellia 
として分けられること，3 属間で根の消失または出
現，茎の体制の変更という跳躍的進化が起こったこ
















faria（Bory ex Willd.） Spreng. がアフリカおよび
中南米に分布することから，トリスティカ科はゴン







Angolaea 1 　 ○ 　
Apinagia 50 ○ 　 　
Butumia 1 　 ○ 　
Castelnavia 9 ○ 　 　
Ceratolacis 1 ○ 　 　
Cipoia 1 ○
Cladopus カワゴケソウ属 10 　 　 ○
Crenias（=Mniopsis） 5 ○ 　 　
Cussetia 2 ○
Dalzellia 5 　 　 ○
Devillea 1 ○ 　 　
Diamantina 1 ○
Dicraeanthus 2 　 ○ 　
Diplobryum 3 　 　 ○
Djinga 1 　 ○ 　
Endocaulos 1 　 ○ 　
Farmeria 2 　 　 ○
Hanseniella 2 ○
Hydrobryopsis 1 　 　 ○
Hydrobryum カワゴロモ属 14 　 　 ○
Hydrodiscus 1 ○
Indotristicha 2 　 　 ○
Indodalzellia 1 ○
Jenmaniella 7 ○ 　 　
Ledermanniella 46 　 ○ 　
Leiothylax 3 　 ○ 　
Letestuella 1 　 ○ 　
Lonchostephus 1 ○ 　 　
Lophogyne 2 ○ 　 　
Macarenia 1 ○ 　 　
Macropodiella 6 　 ○ 　
Marathrum 25 ○ 　 　
Mourera 6 ○ 　 　
Oserya 6 ○ 　 　
Paleodicraeia 1 　 ○ 　
Paracladopus 2 ○
Podostemum 7 ○ 　 　
Polypleurum 18 　 　 ○
Rhyncholacis 25 ○ 　 　
Saxicolella 5 　 ○ 　
Sphaerothylax 2 　 ○ 　
Stonesia 4 　 ○ 　
Terniopsis（=Malaccotristicha） 7 　 　 ○
Thawatchaia 1 ○
Thelethylax 2 　 ○ 　
Tristicha 1 ○ ○ 　
Tulasneantha 1 ○ 　 　
Vanroyenella 1 ○
Weddellina 1 ○ 　 　
Wettsteiniola 3 ○ 　 　
Willisia 2 　 　 ○
Winkerella 1 　 ○ 　
Zehnderia 1 　 ○ 　
Zeylanidium 6 　 　 ○
54 属 312 21 17 17
表 2．カワゴケソウ科の属の種数と分布（Cook and Rutishauser 2007 を一部修正）．
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アで，“古 Tristicha”との共通祖先から Tristicha 
australis C.Cusset & G.Cusset が 分 化 し た（ し







































図 2. カワゴケソウ科の歴史的生物地理。P はカワゴケソウ亜科の，T はトリスティカ亜科の移動を示す。ウェデリナ亜
科はアメリカにのみ分布。大陸間移動は各亜科で 1 回ずつ起った。






































図 3. カワゴケソウ科他のボディプランと系統。黒三角は SAM を示す。A．垂直軸をもつオトギリソウ科など一般的な
被子植物の型。B．水平軸をもつ型。C．水平軸をもつ派生的な型。幼芽はないか縮退し，幼根はない。D. カワゴケ
ソウ科 3 亜科とオトギリソウ科の系統関係。 オ，オトギリソウ科；ト，トリスティカ亜科；ウェ，ウェデリナ亜科；カ，
カワゴケソウ亜科；A―C，3 種類のボディプラン。トリスティカ亜科とカワゴケソウ亜科には他のボディプランもある。
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る。Suzuki et al.（2002）は，カワゴケソウ亜科 9
種について実生の解剖学的観察を行った。いずれも













る（Suzuki et al. 2002 の引用文献）。この遺伝子
は植物ホルモンオーキシンのシグナルにかかわるこ
とが指摘されている。一方，幼芽ができなかったり











根 を も っ た Indodalzellia gracilis（C.J.Mathew, 
Jäger-Zürn & Nileena） Koi & M.Katoも実生はD. 
zeylanica と同じ発生パターンを示した。一方，近





の Terniopsis の 1 種では，幼芽も幼根も生じ，さ
























































生じるのであって，SAM は確認できない（Koi et 
al. 2005）。カワゴケソウ属だけではなくカワゴロ
モ属やそれに近い属でも SAM はない（Imaichi et 
al. 2005，Koi and Kato 2010）。このように，ど
うやらカワゴケソウ亜科全体で SAM はなく，若い
葉の基部から新しい葉ができるといえそうだ。そう




られる。栄養 SAM や生殖 SAM がどのように“消
えたり”，現れたりするのか，それらに伴ってど
んな形態進化が起こったのかは興味深い問題であ
るが，別の紙面に譲りたい（Koi and Kato 2007, 
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